


























（1） a. The shelving comes to pieces for easy transport. （LDOCE）4）
 b. このアジは新しいので刺身になる。
































（4） a. This book reads easily. 
 b. The book sells well.
 c. These clothes wash in warm water.
 d. This car steers like a dream.
プロトタイプからの拡張ないし逸脱と見なされる例としては次のようなもの
が指摘されている 7）。
（5） a. The new jug doesn’t pour custard properly.
 b. That corner sells magazines well.
  （目的語をとっている。（Cf. （3a）））
（6） a. This knife cuts cleanly.
 b. That corner sells well.
 c. The lakes  continue to fish well.
 d. This music dances better than the other one.
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  （主語名詞句が Patientではない。（Cf. （3b）））
（7） a. The door won’t open.
 b. The door opens automatically（whenever someone approaches）.
（a:動作主が人かドアか不明／ b:人の動作主は存在しない。（Cf. 
（3c）））
（8） a. Your plane is now boarding at Gate 20.
 b. The house sold for a million dollars.
 c. The steaks you bought yesterday are cutting like butter. 
  （特定個人による特定の時点の出来事を指している。（Cf.（3d（3e））））
（9） a. These chairs fold up.
 b. Would you believe it! The car drives!
  （付加詞等を伴っていない。（Cf. （3f）））
さらに T & Y（2006: 367）は、次のような非能格動詞文と中間構文の近接
性を指摘している。
（10） a. I don’t travel very well.
 b. Some people cry easily.
 c. （Koreans like to hike.） Japanese people don’t hike.
これらの文は、動詞は基本的に自動詞であり、主語は行為者であるため、通
常は非能格構文と見なされるものである。しかし、これらは出来事ではなくて
主語の総称的属性を指し示すものであり （（3d））、また （a） と （b） には付加詞
が生じている一方、（c） には否定語が存在することで対比により属性を示して



















（11） The door opens. （有対能格自動詞）
Fellbaum（1986: 6）が次例に関して指摘するように、有対自動詞による状態
変化構文は、変化の原因に関して複数の解釈がありうる。
（12）  The door closes easily. （有対能格自動詞）
 a. The door closes easily; it only takes a gust of air.12）


















（15）a. This book reads easily.
















LDOCEは名詞 pieceの項で come to piecesの例文として次の文と意味記述を
提示している。
（17）a. The shower head just came to pieces in my hand.
（=broke into separate parts） 
 b. The shelving comes to pieces for easy transport.





（3） の条件のうち、（17b） が満たしていないのは （a） と （f） のみである。そ
してすでに述べたように （f） が中間構文の中間構文らしさに占める比重は小さ
いと考えられるので、問題になるのは （a） である。中間構文をヴォイス現象と

















（18） a. This knife cuts cleanly.





（19） The whole thing comes apart so that you can clean it.19）
（20） He throws the piece across the room and starts to cry. You say, “You're 
feeling upset because the puzzle is difficult. You don’t like it when the 
pieces don’t go together easily, do you?”（パズルのピースが合わない）
（GB）20）21）
（21） If resistance is felt as the needle goes in or if the fluid does not go in easi-
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ly, then there should be concern that the needle is in a solid structure, such 
as the rotator cuff tendons, and the needle should be redirected.
 （注射で薬液を注入するときの話） （GB）22）
（22） Fit new bar end plugs as a final touch. Sometimes they go in easily, but you 
may have to use the palm of your hand to screw them around and around 
until they fit flush.（自転車のハンドルの手入れ。） （GB）23）
（23） Try to push the end of the new unsharpened pencil into a piece of 
Styrofoam. Does it go in easily? Try this again with a piece of corrugated 
cardboard. Does the unsharpened pencil go into the cardboard? （GB）24）
典型的な中間構文の場合と同様、動作主が明示される場合には forで示され
る。
（24） a. Old habits die hard for some folks, Julie. （GB）25）




影山（2001a: 26）は次の例を挙げて、発生を表す動詞 happenは all by itself
と共起しないとしている。
（25） *The accident happened all by itself. （影山（2001a: 26））
その一方で、L & RH（1995），丸田（1998）は、occur, happen, appear, emerge, 
comeが by itselfと自然に共起する場合があることを指摘している。
（26） The explosion occurred/happened by itself
（L & RH（1995: 296），丸田（1998: 152））
（27） a. When I was using the InterNet, the warning appeared by itself on the 
screen.










（28） “without help or without a person making it work”26）
この解釈のもとでは、（25） と （26） （27） との対比は次のように解釈される。
（25） の accidentは「人間による行為によって意図的に引き起こされるもの
ではない」ということが前提とされた語である。そのため、動作主の非在を明
示する all by itselfを共起させることは、すでに前提とされていることを冗長
的に述べることになり、冗長表現となって不自然になる。これは「女のおばさ
ん」が不自然になるのと同じことである。













（29） a. Suppressing strong emotion does not occur easily. It requires an act of 
forceful muscular contraction, stifled breath, and mental denial to 
engineer the original suppression of an emotion　　the stronger the 
emotion, the more force required　　 （GB）27）
 b. It is not necessary for students to try to learn the text by heart. It 
（=memorizing the text）will happen easily if they follow this procedure.
（GB）28）
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 c. ... consensus doesn’t emerge easily among this crowd ... （GB）29）
 d. The food does not come easily, but its fats and proteins offer strength; 
and it is best enjoyed in company　　another hedge against the long 
winters. Perhaps because food doesn’t come easily here, good （and 
tireless） cooks are highly prized. （GB）30）
（30）Reaching in the same way, I pulled out the head. The tiny shoulders 
emerged easily, then the scraggly legs. The firstborn wailed as I drew 
another infant from between Senora Valencia’s thighs. （COCA）31）
（31）NONE OF this will happen easily or quickly. And it will not happen un-
less the United States continues to lead the effort, because Russia’s inertia 












（32） a. Does this open? （子どもの発話 ; thisはドアを指す）









（33）a. Where do the plates go?
 b. The book goes on the top shelf.36）


















実はこれについては、T & Y（2006: 367）の例としてすでに （10） に言及し
た中に現れている。すなわち次の例である。
（10b）Some people cry easily.
これについて Y & T（2004: 317）には次のように述べられている。
（34）It is worth observing here that if English had a transitive verb with the 
meaning ‘do something which causes a person to cry’, and if this verb 
were to feature in [10b], the sentence would be quite unproblematic as a 
middle, since its subject would correspond to a transitive object. And, 
indeed, in spite of the fact that cry is not a causative verb, the 
interpretation of [10b] does seem to invoke some generalized causing event 
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which is liable to trigger the lachrymose behaviour. To this extent, the 
example certainly does exhibit features of middlehood.
















る。その結果、（35b） のような無対非対格自動詞文や （35c） のような無対非能
格自動詞文が、ヴォイス現象と見なすことはできないものの、典型的とされる
中間構文の事例ときわめてよく似た特性を示すことになるわけである。
（35）a. The door closes easily. （有対能格自動詞／他動詞）
 b. The shelving comes to pieces for easy transport. （無対非対格自動詞）
 c. Some people cry easily. （無対非能格自動詞）
（35b） と （35c） は中間構文の成立の契機と想定される「ゼロ動作主の読み込
み」が （35a） と同様に作用している。また典型的とされる中間構文の事例の持
つ性質 （3） のほとんどを満たしている。これらにより、（35b） と （35c） を （35a） 
と同様に「中間構文」に含める立場が成立する。本論はその立場をとってい
る。










（4） a. This book reads easily. 
 b. The book sells well.
 c. These clothes wash in warm water.























（36）a. This text translates easily.
 b. この文章は簡単に翻訳できる。








（37）a. This fabric washes in cold water only.
 b. この生地は冷水でしか洗えない。 （可能文）
 c. This door opens easily.
















（39）a. This door opens easily.
 b. このドアは簡単に開く。






 b. このアジは新しいので刺身になる。 （無対非対格自動詞）
 c. あいつはいじるとすぐに泣くからおもしろい。39） （無対非能格自動詞）
 d. いくら保湿を心がけてもなかなか肌が潤わない。40）
   （無対非対格自動詞）





























































 a. George dropped the dish（accidentally / inadvertently）.
 b. 本多さんは（うっかり／思わず）皿を落とした／落としてしまった。









 a. John（fell off the ladder and） broke his arm/leg.
 b. 本多さんは（梯子から落ちて）腕／足を折った／折ってしまった。
   （西村（1998: 166））
 c. 恵子は昨年の震災で大好きな学校を焼いてしまった。 
   （西村（1998: 168））














（41a）She opened the door for the cat to come in.
この場合、中間構文は無理なく成立する。というより、「中間構文」のプロ
トタイプとされてきた事例は、ここに含まれる。
（46）a. These clothes wash in warm water. （無対他動詞）
 b. The door closes easily. （有対能格自動詞／他動詞）
また、本論の前半で論じた次の例も、ここに含まれる。
（47）a. The shelving comes to pieces for easy transport. （無対非対格自動詞）
 b. Some people cry easily. （無対非能格自動詞）
さらなる例としては次のものが該当する。
（48）a. Definitive conclusions on these matters do not emerge easily from an 
 examination of the complex structure of property taxes around the world.
（GB）44）









（49）a. John broke the window ... （=（43a））
 b. George dropped the dish （accidentally / inadvertently）. （=（44a））
先行研究では （50d） および （51） が中間構文の例に含められている。
（50）a. A doctor bled a patient.
 b. A patient bled profusely.
 c. The patient was bled during the operation.
 d. The patient bleeds easily. （関（2009: 71））
（51）a. The problem with ripe fruit is that it bruises easily.
   （Y & T（2004: 293））
 b. This dress rumples easily. （Complaint or Warning）










（52）Careful! 　　 the fabric tears very easily. （OALD: s.v. tear1）46）
次の文で if節に carelessという評価語が生じていることも同様の可能性を示
す。





（54）This kind of glass breaks easily for clumsy people.




（55）a. breaks easily for young children （Web）48）
   （壊れては困る子どもの水遊び用のおもちゃ）
b. Also i heard it breaks easily for other people but mine is working fine 
ever since i started using one （been over 6 months）. （Web）49）
   （ゲーム機。壊れては困るもの。）
c. ... The absolute only problem with this is the cap which breaks easily 
for me. Other than that, its a spectacular product and YOU MUST TRY 
IT. ... （Web）50）




（57）a. 彼は 美味しい／ * まずい ギョウザを作れた。


























 b. このアジは刺身になる。 （無対非対格自動詞）
 c. あいつはすぐに泣く。 （無対非能格自動詞）
 d. あの管理人は簡単には鍵を渡さない。 （他動詞）

















（63）a. John is easy to please.







（1） a. The shelving comes to pieces for easy transport. 
 b. このアジは新しいので刺身になる。
（2） a. This dress rumples easily.
 b. この服はすぐにしわになる。
さらに本論では次のペアを「中間構文」に含める可能性を指摘した。
（64）a. It will not happen again. （=（59））















































（65）a. The door closes easily.
































 a. ヴォイス　　（3a, b）
 b. 動作主　　　（3c）

















1） Y & T （2004）, T & Y （2006）。
2） 日本語研究では「ヴォイス」に「可能」を含めることもあるが、本論では英語学
の慣例にしたがい、「ヴォイス」を能動と受動の対比に限定して使用する。
3） 西村 （1998），西村・野矢 （2013）。
4） LDOCE s.v. piece http://www.ldoceonline.com/dictionary/piece 1
5） Keyser and Roeper （1984）, Iwata （1999）, Sakamoto （2001）, T & Y （2006）, Y & T 
（2004）および松瀬・今泉（2001）によるまとめなど。
6） Sakamoto （2001）, T & Y （2006）, Y & T （2004）。
7） ibid.
8） Y & T （2004: 317）も参照のこと。
9） Jespersen （1949）, Curme （1931）, Fellbaum and Zribi-Hertz （1989）, Sakamoto （2001）, 





11）Fellbaum （1986）, Denison （1993）, Sakamoto （2001）。
12）この easilyは“at the slightest provocation, without much causation”と解釈される。
13）この easilyは“with ease, with no difﬁculty”の解釈である。
14）Sakamoto （2001）の言う“unaccusative-based middle”。
15）Sakamoto （2001），萱原（2006）。 
16）Sakamoto （2001） の言う“action-oriented middle”。
17）このことについての認知的基盤（生態心理学的な解釈）については本多 （2002，
2005） を参照のこと。
18）LDOCE s.v. piece http://www.ldoceonline.com/dictionary/piece 1
19）LDOCE s.v. apart http://www.ldoceonline.com/dictionary/apart
20）GBは Google Booksを指す。以下すべて同じ。
21）Positive Discipline A-Z: 1001 Solutions to Everyday Parenting Problems, （Jane Nelsen, 
Ed.D.,Lynn Lott, H. Stephen Glenn, 2007）, p.10. 
22）Examination of the Shoulder: The Complete Guide, （Edward G. McFarland, M.D., Tae 
Kyun Kim, 2006）p.150.
23）Complete Bike Maintenance, （Fred Milson, 2002）p.145.
24）Mighty Machines （Shar Levine, Leslie Johnstone, 2004）p.38.
25）The Mongoose Deception （Robert Greer, 2009）p.139.
26）http://www.ldoceonline.com/dictionary/itself
27）The Power of Emotion: Using Your Emotional Energy to Transform Your Life （Michael 
Sky, 2002）p.38.
40　　本多啓
28）Handing Over: NLP-based Activities for Language Learning （Jane Revell, Susan 
Norman, 1999）p.67.
29）Can God Be Trusted?: Faith and the Challenge of Evil （John G. Stackhouse, Jr., 2000）
p.75.




























48）http://www.buzzillions.com/reviews/water-t-ball-golf-value-pack-reviews 2013年 9月 24
日確認。
49）http://forums.epicgames.com/archive/index.php/t-914590.html 2013年 9月 24日確認。
50）http://www.makeupalley.com/product/showreview.asp/ItemId=103052/1000+Kisses+Stay









54）関連する議論として Y & T（2004: 316）も参照のこと。
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